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The angular dependence of the ESR signals for Cr3+ in ruby relative to the 
c-axis has been measured at 300 and 4.2 K by a V-band (50 GHz) spectrometer. 
Since the microwave frequency used is much larger than the frequency cor-
responding to the zero field splitting 2D (キ10GHz)， comparcd with the usual 
X-band (10 GHz)， the ESR signals are found to consist of three lines corre-
spon也ngto the transitions of spin S (1/2，3/2)， (1/2， -1/2)， and ( -1/2， -3/2). 
The following parameters in the spin Hamiltonian have been obtained from 
the results;1 DI =0.1941 cm-t， g u =1.984， and g上=1.987.These values are used 
to calculate numerically the angular dependence for each transition by a 
computer to a second order perturbation. Except the behavior of the transition 
(1/2，3/2)， the observed values are in good agreement with the calculated values. 























































































































ここで k'は軌道角運動量の reductionfactor (縮約
因子〉とよばれ，ここでは1であるo







表 1 D， gll' g上の理論値と実験値
|D (c川 Igl gょ
al a 
-0.12 11.9840 1.9869 理 論 値







~=βS. gH+D(8.2-5/4] ・H ・-(4)
である。ここで β:Bohr磁子， S 電子スピン
8" 8，c 81: 8の成分
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4Ea/2， 1/2=g.LβHS/2， 112-D 
4E_t12， -812=gよβH-1/2，-，/2+ D ・H ・-(8)
となるo ここで H'/2，1/21 H-t/2' -8/2は νを一定にし
たときのそれぞれの遷移の共鳴磁場である。 (8)式の差
より，
2D=gムβ(Ha/2，1/2 -H-1/2. -912) ・H ・-(9)
となる。(的式， (8)式，(7)式を使うと結局，
hルν=2り (H民8川
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今回の実験で得たDの値は Ha/ 2 • 2/1 と H-a/2， -112と
の差から求めるものであるから.Dの値の温度変化は
























E=gβH{ 1 +a1(D/gβH)+a2(D/gβH)2 
+aa(D/gβH)8+・H ・H ・..}・H ・H ・.聞
ここで gβH=h戸幸=hX50GHz
D宇0.2cm-1宇hX5GHz
a1， a2， aa・M ・..1の桁の摂動展開係数
これから
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